

















































Construction and Trial of Open Source SNS for the Seminar Education
Katsuaki Miike （Shinshu Junior College）
Abstract: In this paper, the author would like to report on the results of using SNS (Social Network Service) in the seminar 
education. Previous studies of SNS in the education, the apprentices (or interns) were the target. These researches field were 
considered in an asynchronous distributed environment. However the author thought SNS for the seminar education in face-to-face 
environment also can be expected similar effect. In this study, the author introduced SNS for the seminar students and the 
graduates. Then the author found that students and graduates communicate take advantage of SNS. Also the author found that they 
were utilizing the SNS for student instruction. As the above cases show, effect of using SNS in the seminar education is expected.
































































































































































































































































































月 火 水 木 金 土 日
??
00時～03時前 1 1 1 3
03時～06時前 0
06時～09時前 1 1 2
09時～12時前 1 1 1 2
12時～15時前 1 1 2
15時～18時前 1 2 2 1 1 7
18時～21時前 2 1 1 2 7
21時～24時前 1 5 1 2 1 1 11




月 火 水 木 金 土 日
??
00時～03時前 1 1 2 1 5
03時～06時前 0
06時～09時前 1 1 2 1 5
09時～12時前 1 1 1 2 5
12時～15時前 2 1 2 4 9
15時～18時前 1 5 1 1 1 9
18時～21時前 1 3 3 2 3 12
21時～24時前 2 8 9 1 3 23





































































?? 2年 1年 卒業生 ??
A B C D E F
ゼミ関係
ゼミ指導 1 1





本 SNSに関すること 1 2 2 3 8
個人的なこと 8 2 3 5 18




?? 2年 1年 卒業生 ??
A B C D E F
ゼミ指導
ゼミ指導 2 2 4
就職活動 3 2 2 7
卒業生の
各種活動
就職活動 3 1 1 3 8
仕　　事 3 1 1 1 1 7
本 SNSに関すること 4 1 1 2 4 12
個人的なこと 9 1 3 8 2 7 30









に対し、卒業生 Fは図 5（b）に示すように SNSにて報
告として日記を投稿し、教員にフォローを促した。
　その日記を読んだ教員はコメントにて、両者を労いつ






































































［投稿 23年 8月 4日、受理 24年 2月 24日］
［注］
（1）　株式会社 mixi．ソーシャル・ネットワーキング サ
ービス ［mixi（ミクシィ）］．http://mixi.jp/，2011年 10
月．
（2）　グリー株式会社．GREE. http://gree.jp/，2011年 10
月．
（3）　斐品正照，三池克明，三石　大．SNSにおける対
人コミュニケーション活動の支援の現状と課題．情
報コミュニケーション学会第 8回全国大会，2011，
38-39．
（4）　西端律子．SNSを利用した協調的な教育実習指導．
情報コミュニケーション学会誌．2010，Vol.6，No.1，
4-12．
（5）　総務省．平成 23年版 情報通信白書．http://www.
soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h23/index.html．
2012月 2月．
（6）　東京農工大学国際センター．プロジェクト管理実
践特論．http://www.tuat.ac.jp/~asiaprog/courses/project/. 
2012年 2月．
（7）　株式会社手嶋屋．Open PNE．http://www.openpne.
jp/，2012年 2月．
